







Experimental Research for dissolving combustion product,
CO2 and NOx into the condensed water
Kazuaki NISHIKAWA, Ken KISHIMOTO
Abstract: One of the most serious program of heat exchanger for latent heat recovery from exhaust ‰ue
gas which aims high heat eŠciccy are gathering method and neutralization of condensed water. In general, a
condensed water has a intense acidity and its amount from combustor are aŠected by the various conditions
of combustion and ‰ue gas cooling.
In this study, under the variations of conditions of combustion, rate and air ratios, the amount of condensed
water and its acidity are measured, and the observation of rate of dissolving of CO2 and NOx into the con-
densed water and additive water spraying in the heat exchanger and developing the technology to suppress to
generate these environmental pollution.
Using the domestic combustion hot water supplier with, the relatively large heat exchanger for latent heat
recovery, the rate of dissolving of CO2 and NOx into the condensed water, spraying water and a solution of ad-
sorptive chemicals. As the result, it is found that a thin solution of barium hydroxide is eŠective to absorping
these gases.
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概 要高効率化のための潜熱回収では，凝縮水の収集方法と中和方法が問題となる。凝縮水の量と酸性
度は，燃焼状態に加え冷却方式の影響を受ける。そこで，この実験では，燃焼器の燃焼状態を変えて，凝縮
水の量と酸性度の変化を調べ，積極的に潜熱回収するとともに凝縮水を利用して CO2, NOx を低減する技術
の開発を実施した。




























































z＝0.0475861 exp ( 3030.94T )＋269.14
mg/kg water (2)
この量は極めてわずかであり，20°Cでも，発生する






















さらに O2 が共存する場合は，生成した亜硝酸は O2
によって酸化されて最終的にはすべて硝酸となると考え
られる。





LPG を用いた定格燃焼量34.6 kW（LPG 2.5 kg/h）
の家庭用燃焼器を用いて燃焼排ガスを水冷熱交換器に導
き熱回収を行った。水冷熱交換器は，図 2 に示す熱交









NOA305 型ポータブル形 NOx 分析計，CGT101A ガ
燃焼ガスの凝縮水に溶解する CO2, NOx 濃度の分析
図 熱交換器 図 燃焼の排気条件と冷却率による凝縮水の割合
ステスターにより乾き NOx, CO2, CO 濃度を測定した。
 実 験 方 法
燃料流量，燃焼器入水量，熱交換器入水量を一定にし
た状態で空気比を変化させ各熱交換器ごとに燃焼ガス温





























































































この燃焼器では NOx は，熱交換器入口で25～40 ppm
であり，潜熱回収熱交換器内では図 8 に示すように，




で，燃焼ガス中の初期 NOx 濃度が，すべて NOx である
とし，吸収面積を水管表面および熱交換器内側面とし
て，吸収率を文献(3)の式を用いて計算すると，図10の
ように凝縮水温度が10°C で初期濃度30 ppm で吸収率 6
となり，実験値に近い値となる。計算値よりも実験で







主な NOx の吸収は排気口側の第 1 ユニットのみでお









mg/kg 程度と非常に小さい。発生する CO2 をすべて吸
収するためには，約120.0 kg/min の大量の水を必要と
する。この実験ではこれほど多量の水を使用できなかっ
たので 2～5 l/min の噴霧量とした。溶解度計算では，
水噴霧を行わない場合には発生する凝縮水が飽和すると
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